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  For the purpose of the radical treatment of the advanced bladder carcinoma， inoperable nine
patients were treated by the selective intra－arterial infusion of adriamycin combined with TUR－Bt・
  Infusion catheter was inserted surgically into the bilateral internal iliac artery．
  The basic dosage was 10一一30 m．cr／day for 3 days． Three patients received two cycles of the desage．
  Of the seven evaluable cases， tumor disappeared histologically in two cases， reduced in four cases
when judged from some urological examinations and not reduced in one cases．
  Side effects of the agent were bone marrow suppression， alopecia， general fatigue， anorexia， fever，
mucositis， polyuria and local induration with ulceration in our cases．
  We thought that selective intra－arterial infusi6n of the proper dosage of adriamycin was the effec－
























































Compact Infusion Pump， Model 975）を用い生理的
食塩水を持続注入し，間欠的にADMを1日量10～
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症｛列 2  180mg
  3 90mg
  4 90mg
  5 52．5mg
  6 45 mg
  9 60mg
30，30，30←4日間→30，30，30（副作用）   （一）
30，30，30（死亡）              （一）
30，30，30（死亡）             （一）
15，！0，10←7日間→！5，2．5 （閉 塞）Lineac 6，000 R






8 （ca in situ）
術後 2！ 日
   4ヵ月
   工3ヵ月
術後 30 日
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 術前検査異常成績：total protein 4．49／dl， albumin






















 術前検査異常成績：total protein 5．09／dl， albumin
3．39／dl， BUN 27mg／d正， creatinine l．8 mg／dl．検血；
RBC 344×lo4／mm3， Hb lO．79／dl， Ht 29．9％．肺機









grade 2であった．術後ADM 10皿9／day 3日間投
与を1クールとし3クール予定していたが，2クール
目のADM注入時カテーテルの閉塞をきたしたため，
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1） intermittent one of either－20一一30 mgfm2／day for
  3 days
2） 20・”35 mgfm2， once every 7 days



































































井口．・ほか：膀胱癌・選択的動注．               583
根治的療法になりうる可能性も十分に期待できると思
われた．                     ．
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